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The study estimated indoor thermal environment of the traditional building in summer and winter terms 
were simulated with CFD analysis. Furthermore,  As a results, We could quantitatively show the usefulness 
of passive technology by conducting numerical fluid analysis for buildings from the past to the present age. 
By comparing various models against one building, it is important to confirm that spatial confirmation that 
the passive technology applied to traditional Japanese buildings contributes greatly to the fittings applied 
inside done.In addition, by verifying the reproducibility of past thermal and air environments using numerical 
fluid dynamics, it is possible to compare models of traditional buildings that have been carried out in past 
studies so far, by using a credible model of passive technology I was able to clarify the usefulness. It is 
thought that the result of this time will be useful for the improvement of the basic data on preservation 
utilization of the mulberry house currently being preserved. 
  

























































図 1~図 6 に示す。同様に Case2 も図 7～図 12 に示す。 
図 2、図 8 から、8.3℃の外気温下において、蚕室内の温
度が 23℃前後に保たれていることが確認された。これは過
去の実測結果とも整合する３）。各蚕室の平均室温を算出
すると、Case1 で約 23.2℃、Case2 で約 23.0℃となってお
り、0.2℃程度の差が確認された。次に Case1、2 間に生じ
る蚕室内の平均放射温度の差分を可視化した注４）。これ






















































放射計算 VF 法, εall=0.9 
表 2物性値 
 







コンクリート 2400 900 1.2 
漆喰 1000 900 0.7 
二階外壁 
(190mm) 
木材 300 1300 0.069 
空気層 1.206 1007 0.0256 
木材 300 1300 0.069 
モルタル 2000 800 1.3 
一階床 
（20mm） 木材 300 1300 0.069 
二階床 
(168mm) 
コンクリート 2400 900 1.2 
漆喰 1000 900 0.7 
一階内壁 
(168mm) 
コンクリート 2400 900 1.2 
漆喰 1000 900 0.7 
太鼓障子 
(35mm) 
紙 900 1300 0.06 
空気層 1.206 1007 0.0256 
紙 900 1300 0.06 
普通障子 
(0.1mm) 紙 900 1300 0.06 
窓ガラス 
(15mm) ガラス 2190 740 1.38 
板戸 
(60mm) 木材 300 1300 0.069 
柱 
（500×400） 
コンクリート 2400 900 1.2 
漆喰 1000 900 0.7 
梁 
（500×300） 
コンクリート 2400 900 1.2 
漆喰 1000 900 0.7 
 





















図 4 Case1平均放射温度 
分布図（南北面）[℃] 
図 3 Case1気流分布図 
（南北面）[m/s] 






図 5 Case1温度分布図 
（一階床面+2000）[℃] 







図 8 Case2温度分布図 
（南北面）[℃] 





図 12 Case2温度分布図 
（東西面、蚕室内中央断面）[℃] 
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